

















　　 Particularly the time when I wrote A Pale View of Hills―I must say going 
back ten years―I was very interested in the technique of using gaps and 
spaces in fiction to create very powerful vacuums. That’s something that I 








































に，オノは次のように回想する。“For all  that,  it  is clear that such arrogance 
and possessiveness on the part of a teacher―however renowned he may be―
is to be regretted.  From time to time, I still turn over in my mind that cold 
































































“narrator” が “narratee / reader” になるとき
　ズーターは，The Remains of the Day（以後 RD）に関する自身の論考のなかで，
間接性の高い語りを「読む」とは，意味を追求し解釈するのみならず，ものごと
に意味を付与し，ときに誤った解釈さえ導き出す創造的な作業であると述べ，読
者に託された役割の重要性を指摘している。そして “This  is more evident  in 
the moments where the narrator has the role of narratee in the text, and has 











































































































































































































　イシグロは，初期三部作の後で The Unconsoled（以後 U）を発表した際，現
実は初期作品で描かれたように単純なものではなかったという主旨の発言をし，
より「不確定」で「混沌」とした世界を描きたいと考えたと述べている。
　　 [Life] wasn’t as clear as  that;  things seem messier.    I wanted to write a 
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子供が知る以上に読
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者に知ってほしくなかったのです
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function of  this  “blank/gap”  in each work and clarify how  its characteristics 
have changed over time.  In particular, I pay attention to the development in 
his works  from the  “not  told and told” method,  seen  typically  in his earlier 
works heightening the effect of déjà vu,  to his more recent method centered 
on “told and not told” that appears as a key phrase in one of his recent novels, 
Never Let Me Go.  I also point out and build up an argument to demonstrate 
that  this development  is  related  to  the  foregrounding of a kind of  “mise en 
abyme” (nested structure) of the narrative in which “narrators” also function as 
“narratees/readers”.   The protagonists and 1st-person narrators  in  Ishiguro’s 
novels  have  two kinds  of  function  at  the  same  time:  they  function  1)  as 
“narrators” who  tell  their  own stories, deliberately hiding  some  important 
information, through which readers try to understand the hidden truth of the 
stories, and also 2) as “narratees/readers” who try to cope with vague external 
information and struggle to search for hidden meanings.    I conclude that the 
second function has become more prominent in Ishiguro’s recent works, and that 
this shift has greatly increased the ambiguity and indirectness of his narratives. 
The “blank/gap” or “mise en abyme” techniques peculiar to Ishiguro’s narratives 
create “very powerful vacuums” which attract readers’ attention.  Paradoxically, 
this works as a vehicle  in which Ishiguro conveys his unwritten messages to 
his readers’ minds. 
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